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Abstract 
   Students in the School of Pharmacy, Shujitsu University have practical training dealing with the 
human anatomy at Hiroshima University School of Medicine.  Autopsies were performed with a 
focus on the autonomic nervous system and on the abdominal vascular system, and branches of the 
celiac artery were dissected with special attention.  Three types of rare variations in the branches of 
the celiac artery have been the focus of human anatomy practical training for the past 4 years.  
Fourteen students have experienced the practice in total, and they learned anatomical knowledge, felt 
the preciousness of life, and were made more conscious of what it is like to be a member of a medical 
team.  It is expected that more students will be able to participate in the practice.   
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 これまでに，6 年制 1 期生 3 名，2 期生 5 名，3
期生 4 名，4 期生 2 名の計 14 名が実習に参加を
した．2 泊 3 日という限られた時間の中で，特
に薬学領域に関係の深い｢自律神経系｣と｢腹部












図 3：4 例目の腹腔動脈の分岐 
図 1：1 例目の腹腔動脈の分岐 






左胃動脈から分岐をしていた(図 1; 矢印)．2 期生
の時の御献体(2 例目)では，右の副肝動脈が存在
しており，それは上腸間膜動脈から分岐をしてい
た(図 2; 矢印)．3 期生の時は，副肝動脈の存在し
ない最も一般的分岐の例であった(3 例目)．4 期
生の時の御献体(4 例目)では，左右 2 つの副肝動
脈が存在し，左の副肝動脈は左胃動脈から，右の
副肝動脈は上腸管膜動脈から分岐をしていた(図
3; 矢印)．図 4 に，分担解剖学 4)からの引用を示
すが，例 3 が最も一般的で 55.6% (140 / 252 例)
の存在比率とされる．一方，1 例目は 9.9% (25 / 
252 例)，2 例目は 4.4% (11 / 252 例)，4 例目は 2.8% 
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